





Concept of and Technological Assessment 
Necessity 
for ~~Efficiency Accounting~' 
Ichibei KUDO， Tatsuo SUZUKI and Hiroshi KOBA Y ASHI 
Traditional accounting is found to be incapable to depict the power of enterprise 
This study proposed a new concept of "effici巴ncyaccounting" 
The concept of "efficiency accounting" was constructed under the easeful considerations of 
th邑followingaspects of accounting and their significant interactions : financial ratio， financial 
accounting principles， d巴preciation，acquisition cost， current price valuation and price fluctua 
tion 
It was found for the new accounting to be effective that technological assessment of enter 
























































































































目 的 手 段 結 果 能 率 度
低原価にて 10人で80個/日造 目的達成せず 下がった
る
製品を100個/日 10人で100個/日造 目的達成(今までと変わらすう 変わらない
る
製造しなければならな 10人で120個/日造 目的を大幅に達成。 20個のム (見かけは上がった泊。
し、 る* ダ(在庫〉を生む 下がった



























































会社名 売上高 従業員数 付加価値 外部 利益 利売上高対 1人当り 1人価当り給付等 益率 売上高 付加値
千円 人 千円 千円
50，千00円0 5% 0 1，千00門O 千50円0 A 社 100，000 100 50，000 
B 社 150，000 100 50，000 50，000 50，000 33 1，500 500 





話オ l年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 7年次 8年次 9年次 10年次 残存価値
定額法 @ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 
定率法@ 200 160 130 110 80 70 50 40 35 25 100 



























































































































































































































2) S. C. Yu 久野光郎監訳副会計理論の構造，同文館
p.1l6 
3)藤田秀雄 IBMシステム1370の拡張アーキテクチ
ャと MVSjXA日経コンビュ タ 1982年 2月2
号p.65
(受理昭和58年 1月16日)
